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2.1.I A･E･(AntiswellingEfEciency)について 前述 105o C, 100時間加熱乾燥の
状態から,10日間飽漫空気中 (150-20oC) に放置して膨潤さした状態までの膨潤率,および
それらか算出した ･A･E･の結果を表および図で示すと,表 ･1,図1及び2のようである｡
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Fig.2.In且uenceofreactiontemperature














ある0 -万 Tarkow,Stamm.3)らの Sitkaspruce の硝酸触媒によるホルムアルデヒド処
理についての研究によると,一定触媒量では処理木材の A.E.ほ反応温度600で最大となり,
この最適温度は処理時の試料の含水率,触媒量によりことなることを報告している｡
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Fig二6. In飢lenCe Of reaction temperature
(reactionperiodlOhrs.)onthemois-
ture-absorption* and antimoisture










































































図5でしめされているように ヒノ キ の



























Total +2)Final Sp Gr Moistureabsorption*‖ Sp Gr Moistureabsorption











0.70 ∃ 6.12 I17.5葛





























































in the radialdirection of treated
specimens.
*From oven dryingat lO50士2℃ for about
lOOhrs･ to moisture absorption state Fin
desiccatorsaturated with moisturefor 10
days.
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と考えられる試料 (その附着ホルムアルデヒドポ リマーの量は図10を参照)では, 吸湿, 吸
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A.E･-tShWeelcinfrsote'lrOfn'g-.fPtr:e:e王le:d:ngtsrS.felCtl(hE;e,n'･%) ×10.
AIsothevalueoftheantimoistureadsorptionefhcency(A.A.E.)wascalculated
bythefolowingformula.
Moistureabsorption Moistureabsorptionof
A.A.E.-9_i_旦_9_Control(%) -thetreatedspecimen(%) ×100
Moistureabsorptionofthecontrol(%)
TheresultsoftheseexperimentswereshowninTableI,ⅠIandFig.1-12.
Fromtheresults,tlefolowingconclusionsweregiven.
(1) ThedegreeofA.E.andA.A.E.Wereimprovedwithanincreasein
reactiontemperatureabove650-75℃.Thistemperature,thedegreeofA.E.and
A.A.E.wererelativelysmalasshowninFig.1,2and6.
(2) Atthereactiontemperature,95oC,thedegreeofA.E.andA.A.E.Were
improvedconsiderablyeveninthecaseoftheshortreactionperiodasshown,in
Fig.8and9.
(3) TherelationbetweenthefinalweightgainandA.E.wasshownbystraight
lineinsomeextentasshowninFig.4.
Inotherwords,themaximumimprovementofhygroscopicityanddimensional
stabilityareshownintheformaldehydetreatmentcarriedoutinthepresenceof
hydrogenchloride(catalystconcentration0.15g/L)at95oCfor7to10hours.
Andthisresultssuggestthatitwilbeabletopredictthereactionconditionto
acertainextentfor diferentspecimen
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